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Current State of Sea Traffics and Fishing Boat  Distribution
     in Hayasaki Seto of Mouth of Shimabara Bay
Keishi  SHIBATA  , Suehiro MANO and Hisaaki TAKAYAMA
 Hayasaki Seto is the most important passage from Shimabara Bay to open sea. Along the 
coast of the bay, several industrial areas are in operation and are being increased in size. 
Two big harbours are being developed for this industrial growth in the bay. Accordingly, 
vessels passing through the mouth of Shimabara Bay will increase in size and in number year 
by year and importance of Hayasaki Seto as a traffic lane will rise. 
 A series of radar and visual observations on sea traffic was made on board the R/V Kakusui 
on waters off Futae Fishing Port of Amakusa Is. over 128 hrs on two occasions in August 
and September 1982. 
 Throughout the observation, shipborne radar was operated continuously and sights on a radar 
screen were recorded with a 35 mm camera. Some results from this observation are as follows: 
i) Generally, almost all vessels pass in daytime. Oil-tankers and cargo-ships are dominant 
in number accounting for 80% of the total passing vessels and sand-carriers are the third at 
8%. Almost transversing vessels (98%) are inter-island car-cariers. 
ii) Passing speeds of oil-tankers or cargo-ships are estimated at about 10 knots mean. Cruising 
speeds of fishing boats around 5 G/T are relatively high at 11 knots mean and 24 knots at 
 maximum. 
iii) A regular lane for passing vessels is ranged within  0.4~1.2 n.m. southward of Setsumezaki 
and  0.2~1.2 n.m. northward of  Gotsusho. 
iv) The number of fishing boats in operation is greater in daytime than at night in this passage 
and they are particularly concentrated around the slack water time. However, these fishing 
boats do not disturb sea traffic, because  they are scattered in small groups and are not so 
dense.
は じ め に
島原湾は長崎,佐 賀,福 岡,熊 本の4県 に囲 まれる
面積約1700km2の 内湾 で,そ の奥部 は有 明海 と呼ば
れ,大 きな潮汐で知 られ てい る.こ の湾は早崎瀬 戸に
よって外洋 に,三 角 ノ瀬戸,柳 ノ瀬戸 な どを介 して八
代海に連絡 してい る.
湾岸には大工業地帯,大 造船所 のほか大型航洋船が
出入可能 な三池,三 角の2港 が あるが,近 年,新 たに
島原新港,熊 本新港が造成 されつつ ある・
この ような湾内各地の産業基盤 の整備拡充 は,当 然
この水域 における出入船舶の大型化 と増加を招来 し,
ひいては,外 洋への唯一の開 口であ る早 崎瀬戸 の海上
交通が困難になると憂慮するむきもある.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 6. Frequency distributions of passing vessels across three observation lines 
        of A, B and c, by 0.2 n. m. step from  13-16 September 1982. 
       Thick solid lines are for larger vessels above 1000 G/T and dotted are 
       for smaller and middle vessels up to 1000 G/T. 
       Symbloes in this figure are;  *: research vessel;  *: Light House or 
        Light Beacon.
当海域 では1本 釣 り漁船 が多いか ら緊急の場合は漁船
自身の避航 も容易であ り,ま た,通 航 船舶 に支障を生
ず るほ どの密集漁船の出現 は,今 後当分 の間予想で き
ない.
要 約
1)早 崎瀬戸 の通航船舶量 は昼間に多 く夜 間は著 し
く少 ない.と くに5000総 トン以上 の大型船は原則的 に
昼間通過する.
2)種 類別にみると,早 崎瀬戸 の通過船舶はタ ンカ
ーおよび貨物船 が80%を 占め,次 いで砂利運搬 が8%
にも達 してい る.こ の砂利運搬船 が多 いのが大 きな特
徴 であろ う.ま た,当 瀬戸を横切 る南北航路では,カ
ーフェリーが98%を 占めている・
3)通 航船舶の平均対地速力は,タ ンカーお よび貨
物船 では約10ノ ッ トで,漁 船は約11ノ ットと高速 で最
高24ノ ッ トの船 速 も観測 された.
4)主 たる通 峡航路は,瀬 詰埼の南0.4～1.2マ イル
お よび五通礁 の北0.2～1.2マ イルの幅であるが,東 航
の場合西航船 よ りやや南寄 りを航行す る傾向がある・
5)島 原湾 南部海域 に関連する登録漁船数は約6000
隻の多 きに達す るが,そ の稼働率は2～5%と 考 え ら
れ るか ら,実 際の出漁漁船数は実数 に比べて著 しく少
ない.
6)漁 船は一般 に塊状 に分布 し,夜 間は昼間に比 し
著 しく少 ない.一 方,こ の海域の漁獲は年 々減少の傾
向にあるか ら,早 崎瀬 戸通航船舶に支障 を来す ほど多
数の漁船団は今後当分 の間出現 しない と考 え られ る・
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Fig．　7．　Distribution　of　fishing　boats　in　operation　observed　from　08：40　to　10：20
　　　　　　0n　16th　September　1982．　The　turning　o　f　tides　in　time　at　that　morning
　　　　　　was　08：00．
　　　　　　Lines　are　the　regular，　traffic　lanes　for　passing　vessels．
　　　　　　Symbols　in　this　figure　are：　o　：　Fishing　boat；　sftr：　Light　house　or　beacon；
　　　　　　Jt：　Research　vessel；　＠：　Radar　sidar　sighting　location；　＠：　Reference
　　　　　　point　from　Tide　Tables　of　Japan　Marine　Sa　fety　Agency．
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Fig．　8－a．　Daily　fluctuations　o　f　current　speeds，
　　　　　　　　measured　and　referred　from　Tide　Tables
　　　　　　　　and　number　of　fishing　boats　in　opera－
　　　　　　　　tion　observed　from　R／V　Kakusui　moored
　　　　　　　　in　waters　off　Futae　Fishing　Port　from
　　　　　　　　4－7　August　1982．
　　　　　　　　Underlined　digits　in　the　right　end　are
　　　　　　　　for　an　age　o　f　the　moon．
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Fig．　8－b．　Daily　fluctuations　o　f　current　speeds，
　　　　　　　　measured　and　re　ferred　from　Tide　Tables
　　　　　　　　and　number　of　fishing　boats　in　opera－
　　　　　　　　tion　observed　from　R／V　Kakusui　moored
　　　　　　　　in　waters　o　ff　Futae　Fishing　Port　from
　　　　　　　　13－16　September　1982．
　　　　　　　　Underlined　digits　in　the　right　end　are
　　　　　　　　for　an　age　of　the　moon．
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